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遠 藤 芳 江
The Masochistic Psychodynamic in
Mizoguchi Kenj r's Zangiku Monogatari
Yoshie Endo
Abstract
In Mizoguchi's Znngkiku Monogatari (The Story of the Last Chrysanthemums, 1939),
the masochistic dynamic of desire constitutes the film's psychodynamics. The discussion
focuses on the formation of character identity and the strategy of masochistic performance
that centralizes the representation of woman in this hlm and the structure of the gaze.
The masochistic mode of desire observed in Otoku and Kikunosuke, the major
characters of the film, depends upon the transformation of sexual identity and multiple
character function. In order to present the interplay of masochistic mode of desire observed
in Otoku and Kikunosuke, Mizoguchi utilizes the kabuki plays that display various levels of
masochistic fantasy, and successfully transforms them into a coherent structure of
masochistic psychodynamic.
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13)1万人の子の母であ りなが ら、常に他人の子を捕えて食べてしまうため、釈迦は彼女が最 も
愛 していた末子・愛奴児 (ピンガーラ、プリンヤンカラ 墳伽羅、氷場羅天、畢哩手迦)を
隠して子を失う母親の苦 しみを悟 らせ、仏教に帰依 させた。以後、仏法の護法善神 とな り、
子供 と安産の守 り神 となった。
14)これ はユ ングの唱 え る「グ レー ト・マザ ー」(Grcat Modler)の一側面 で あ る"Te面blc
Mother"をあらわしている。グレー ト・マザーは「複雑で多面的な母」を表象するものだか
ら。





























16) Leo Bersani, A Future for Astyanax: Character and Desire in Literature (New York: Columbia
University hess, 1984), p. 29.
17) Gittes Deleuze, Masochism: Coldness and Cruelty (New York: Zone Books, 1991), pp. 37-38.
18) Ibid., 2).. Delettze ll Sacher-Masoch []":>v.(DiO I i l:v. ) 
"
"Masoch is animated by a dialectical spirit... by the whole technique of dialectical reversal, disguise,
and reduplication.... Dialectic does not simply mean the free interchange of discourse, but implies
transpositions and displacements of this kind resulting in a scene being enacted simultaneously on
several levels with reversals and reduplication in the allocation of roles and discourse."
―- 49 -―























Alain Robbe-Grillet, For o New Novel translated by Richard Howard (Evanston: Northwestern
University), p. 61.
"Wherever there is distance, separation, doubling, cleavage there is the possibility of experiencing
them as suffering, then raising this suffering to the height of sublime necessity. A path toward a
metaphysical beyond. . . . Under the appearance of perpetual motion, it actually petrifies the universe
in a sonorous malediction. There can no longer be any question of seeking some remedy for our
misfortune, once tragedy convinces us to love it."
Theodor Relk, Masochism in Modern Man, translated by Margaret H. Beigel and Gertrud M. Kurth
(New York: Farrar, Straus and Company, 1949), p. 398.
"Psychology, before Freud, had no methods to deal with the problem of suffering. The study of
neurosis gave rise to the psychological question of the significance of suffering connected with
unconscious pleasure. Masochism as a sexual perversion appeared as a mysterious phenomenon
because suffering was conceived as the instinctual aim. The very old question as to the sense of
suffering was not replaced by the hitherto unnoticed question ofthe nature ofthe pleasure in suffering,
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う戦略のもとにあるのかというものであった。溝国の作品で描かれる女性の多くは『残菊
物語』のお徳と同じようなマゾヒステイックな女性である。それら女性像に共通するのは、
お徳と同じくそのマゾヒズムによってサブライムの域に到達するという設定になっている
ということである。それは監督にとっては必然だったのではないか。
溝回はこういう必然によって、自身にある決着を付けようとしているように思われる。
ただ、芸術家魂というべきもの、そういう決着の仕方に満足できないものが彼の中にあっ
たに違いない。その証左が彼の描いたサデイスティックな一連の女性たちである。彼女た
ちはマゾヒステイクな女性像を打ち破って出てくるファム・ファタール (仏:Fcmme
fatalc)なのだ。彼女たちは自由奔放で、男を手玉にとる。彼女たちはマゾヒストの女性
たちが到達したサブライムとは無縁である。むしろ、そういう到達点を、完成を無効にす
るような女性たちである。溝口が彼女たちを「必要」とした理由もそこにあるのではない
か。芸術家として完成度の高さを映画に求めざるを得なかった溝回の必然的な「妥協」が、
自由奔放な女性たちを描くことだったように思われる。
マゾヒステイックな女性を描く映画の女優とファム・ファタールを演じる女優の質は違
うはずである。ファム・ファタール的な女性像を作り上げ、それを説得力あるものにする
には、女優の力量、素質がものをいう。たとえば、『浪華悲歌』、『祇園の姉妹』の山田五
十鈴、『祇園囃子』の若尾文子、『雨月物語』の京マチ子などがそれにあたるだろう。彼女
たちは監督の意図を離れて実に生き生きと躍動している。彼の映画中のマゾヒステイック
な女性たちとは際立った対照をなしている。溝口自身、おそらく自分自身の中の矛盾をよ
り生々しく表象できるのがこういった女性たち、女優たちであることに気付いていたはず
である。溝口自身の中にあるマゾヒステイックな欲動を形として表すのは「マゾヒステイ
ック」な女性ではなく、むしろ「サディステイック」な女性であろうから。この点に関し
てはまた別稿で論じるつもりである。
(2011年2月7日受理)
―- 54 -―
